






































Inoue Tetsujiro’s Studies in Europe and
the Multilingual Writing in Tetsugaku Jii, 3rd edition
真　田　治　子
SANADA, Haruko
　I have undertaken extensive research with the aim of achieving an overview of historical 
changes in the vocabulary of Japanese with the introduction of new European concepts 
from the Meiji era (1868 - 1912) up to the present. Works of the philosopher Tetsujiro Inoue 
in the Meiji era are recently seen as important in the process of introducing and stabilizing 
such new words in modern Japanese. The present research focuses on how Inoue’s studies 
in Europe influenced the style and format of the third edition of Tetsugaku Jii, a list of 
scholarly terms and one of Inoue’s best-known works. He wrote of discussions with English, 
German and French professors in his diary, and we can trace his foreign language studies 
through his notebooks. He insisted in his speeches and in his autobiography that it is very 
important to study several foreign languages if you study in Europe. We conjecture that the 
multilingual style with English, German, French, Greek and Latin which Inoue employed in 
the third edition derived from his studies in Europe.
キーワード：明治時代、近代日本語、井上哲次郎、哲学字彙、多言語表記












































































































































































































































































Reymond, Albr.（ 筆 者 注・Albrecht）, Weber, 










































































































































































































































































































































































（１） William Fleming『The Vocabulary of Philosophy, 
Mental, Moral, and　Metaphysical, with Quotations 
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真田治子（００６）「The selection of scholarly terms 
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付記
　　この論文は、以下の発表の一部を元に加筆した
ものである。①近代語研究会第７回研究発表会
（題目「井上哲次郎の自筆ノートについての報
告」００年９月、於学習院大学）・②ワークショッ
プ日本の言語・文字生活研究（題目「井上哲次
郎の欧州留学と『哲学字彙』第三版の多言語表
記」００７年３月、於ドイツ-日本研究所）・③関
西大学アジア文化交流研究センター第７回研究
集会・漢字文化圏近代新語研究会第６回国際シ
ンポジウム「漢字文化圏諸言語の近代語彙の形
成　創出と共有」（題目「井上哲次郎の欧州留学
―『哲学字彙』第三版との関わりから―」００７
年７月、於関西大学）・④中日理論言語学研究
会・北京大学外国語学院日本語日本文化学科主
催「００７中日理論言語学研究国際フォーラム」
（題目「井上哲次郎の欧州留学と日記中の人物・
書名について」００７年９月、於北京大学）。また
本研究の一部は日本学術振興会科学研究費補助
金（基盤研究（C）・課題番号９５００・研究課
題名：『哲学字彙』にみられる近代学術用語の現
代日本語への定着過程の検証）の助成を得ている。
